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In this paper, I understand the property of space at Noh stage in the Edo Era. I especially make a study of 
size of Noh stage. Also I attempt to restore of Noh stage, which it is draw in “Koka Kanjin-Noh 
Emaki(Collection of The Nogami Memorial Noh Theatre Research Institute of Hosei University)”. This 
restoration is based on the studying of property of space at Noh stage in the Edo Era  











































を小さくすること、これは基準寸法を京間（6 尺 5 寸）、








































床高は 2尺 5寸 3 分であり鏡の間は橋掛り、舞台と一連
の建物であることから舞台の床高も同等のものであった









































を 4 間にするなどの格を下げる操作がみられる。 
またこの仕様書において注目した点は舞台の床高が 3
尺であるということである。これは武家屋敷における舞
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図 2 筆者作成 
図 ２ 弘化勧進能 復元立面図 
図 １ 弘化勧進能 復元断面図 
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